Introduction
According to the Global Burden of Disease Study, mental health disorders are among the 10 leading causes of disability. At the end of childhood (6-15 years), some of the leading causes of disability are conduct, autism spectrum, and anxiety disorders; in adolescence, depression, anxiety, and schizophrenia (15-39 years); and in adulthood, depression (Global Burden of Disease Study, 2016) . However, many of these disorders could be avoided if health professionals analyzed more closely the meaning of mental health and the factors influencing its imbalance. In this way, they could propose more effective strategies taking into account the specificities of each region. According to the World Health Organization (WHO), mental health is a state of well-being in which every individual realizes her or his own skills, can cope with the stresses of everyday life, can work productively and fruitfully, and is able to contribute to the community where she or he lives (WHO, 2014) . Therefore, to promote mental health, health professionals need to go beyond the health prevention strategies and use health, well-being, and environmental balance promotion strategies which, since the mid-19th century with Florence Nightingale's environmental theory, have been led by nurses. The idea of nurses as leaders in health promotion strategies has also been strengthened by WHO, which puts the emphasis on strengthening nursing to improve the health and well-being of the world population through physical and mental health and well-being promotion strategies coordinated by nurses who have acquired skills during their training to implement these strategies (WHO, 2016a) . For nurses to become these leaders, it is essential to recognize that the foundations of health promotion have been based on individual behavior, which includes a wide range of social and environmental interventions, and should involve three key elements: the implementation of public policies for improving health; healthy cities that play a key role in promoting good health; and the improvement of health literacy (WHO, 2016b) . In this way, mental health promotion can be considered an integral part of health promotion practices, since the WHO defines it as actions that involve creating environments which provide the necessary conditions for the full development of mental health and the adoption of a healthy lifestyle (WHO, 2016c) . Mental health promotion can be seen as one of the phenomena involving the nursing sciences which, despite not having an established theory, is a phenomenon that covers several approaches. These approaches are intertwined and, together, are directed towards the development of healthy environments, relationships, feelings, and attitudes. Thus, considering that mental health promotion strategies are included in the health promotion approach, mental health promotion can be considered as a nursing phenomenon which, despite not having an established theory, is influenced by theories proposed by nurses. It should be noted that nurses have been conducting studies with the purpose of promoting mental health in schools and other settings . However, although these studies are based on evidence that clearly point to the effectiveness of promotion strategies, nursing theories are rarely put forward as a basis for these nurseled mental health promotion strategies. In this way, with regard to the positive view proposed for the mental health promotion phenomenon (WHO, 2016c) , some nursing theories should be highlighted given that they can contribute to the development of nursing practices related to this phenomenon: Peplau's theory of interpersonal relations (1952) , who was the first female nurse theorist of psychiatric nursing and points to the need for interpersonal relations so that patients can, together with the nurse, reach their personal growth and development (Peplau, 1990 ); Pender's health promotion model (2001) , according to which nursing is essential in changing behaviors to achieve a healthier lifestyle ; Meleis' transitions theory (1997) , according to which individuals undergo transitions throughout their lifecycle and nurses must be able to identify those moments and make them healthier (Meleis, Sawyer, MARINA NOLLI BITTENCOURT et al. ; and, finally, Roy's adaptation model, according to which individuals are able to adapt themselves and nurses are responsible for facilitating the access to healthy adaptive responses . In view of these theories, and considering the philosophical perspective of the post-modernism paradigm which corresponds to the positive view proposed for this phenomenon (WHO, 2016c) , this study aims to explore the different theoretical contributions of nursing, taking as a reference the mental health promotion phenomenon.
Philosophical perspective on the mental health promotion phenomenon
The mental health promotion phenomenon will be explored in light of the philosophical perspective of post-modernism. According to post-modernism, people are an effect or result of social and historical processes, which translates into a very positive approach to philosophy, since it seeks to create space for diversity and inclusiveness, thus influencing the development of knowledge in nursing sciences in the late 20 th century . This new perspective of nursing includes a recognition of changes and the plasticity of events, regressing to the context more than to the authority of the abstract voice of theory. This leads us to recognize that knowledge is built as a human effort which, by considering pluralism and ambiguity, opens room for new possibilities and questioning about the truth of the concepts, including the concept that knowledge is not fixed, but rather involves fallibility, self-revision, and self-reflection . In this way, the mental health promotion phenomenon will be studied through the lenses of post-modernism, since the definition of mental health promotion, based on a positive view (WHO, 2016c) , includes the development of healthy environments, relationships, feelings, and positive attitudes, as well as the promotion of quality of life by looking at the human condition as a whole. This pluralism moves away from the western philosophical perspective, according to which mental health is directed toward mental disorders and deficits.
Development
Nursing theories in nurses' practices Throughout the evolution of nursing sciences, the scientific nature of nursing was sometimes questioned, which led to the development of several theories as a way of supporting nursing practice . However, nowadays, there are only a few nursing studies describing practices based on actual theories of the nursing discipline . Theories themselves have been disappearing not only from research but also from training and practice, which may be related to the fact that there is a misunderstanding about the real focus of nursing, its philosophical foundation, and the global political pressure to take away the professional nature of nursing . That can transform nursing from a key profession in caring for patients and their families into a set of tasks, rules, and decisions proposed by others . In this way, nursing theories should not be undervalued, but rather strengthened, both in nurses' training and in daily practice with the purpose of promoting and improving the health status of people and groups and not only increasing the indicators and productivity, because nursing sciences must be based on theoretical assumptions . So, exploring these different theoretical contributions of nursing, taking as reference the mental health promotion phenomenon, will allow us to reflect on a nurse-led care strategy (WHO, 2016a) which is still underexplored in nursing sciences.
Theory of interpersonal relations, health promotion model, transitions theory, and adaptation model in mental health promotion practices
In recent years, several publications by the WHO and other groups, such as the All-Party Parliamentary Group on Global Health, have set the agenda for universal health coverage through physical and mental health and well-being promotion strategies, equal access to health services, and the strengthening of nursing, since nurses are the largest group
Contributions of nursing theories in the practice of the mental health promotion of health professionals and play a key role in the implementation of these strategies worldwide (WHO, 2016a; All-Party Parliamentary Group on Global Health, 2016). In this way, nurses should have access to high-quality education and information and use theories and evidence to propose mental health promotion strategies. These theories allow for a reflection on the aspects to be considered when proposing strategies for the adoption of healthier behaviors by individuals, their families, and the communities where they live. Some authors based their theories on the contributions of Psychology. For example, Hildegard Peplau used the theories of Sullivan and Freud as the theoretical basis for her model, being the first nurse to give theoretical contributions within the scope of psychiatric nursing. According to Peplau's theory, interpersonal relations are essential for patients and nurses to grow and develop together, so it is a dynamic process which should take place during the nursing care process. Other important agents in this process are the family, the culture, the society, and the place where these changes occur (Peplau, 1990) . For this interpersonal relationship to exist, Peplau proposes a four-phase process: orientation, identification, exploitation, and resolution. The first phase -orientation -is the moment of the first interaction in which the nurse will identify the patients' needs and information about the problem they are experiencing. After obtaining this information, the nurse and the other team members will be able to guide the patient about the problem, taking into account feelings such as anxiety. In the second phase -identification, the nurse will help the patient to identify the main strategies for meeting their needs. The third phase -exploitation -is the moment in which the nurse-patient relationship should be strengthened and exploited to the fullest extent possible to achieve the best outcomes, such as becoming more independent and making full use of the services. At this moment, the nurse continues to assist the patient in satisfying their needs and setting new life goals. The fourth and last phase -resolution -is the moment in which patients gradually drift way and break bonds with those who helped them and feel empowered to solve their problems on their own. This phase is reached after the remaining phases have been completed successfully (Peplau, 1990) . It should be noted that, although Peplau's theory does not address the concept of health promotion, the author proposes the gradual development of an interpersonal relationship between nurses and patients, in which it will be possible for nurses to help patients to identify specific needs to reach their independence and autonomy, and provide them with tools to improve their physical and mental health. Nola Pender's health promotion model goes even beyond and provides tools for understanding the biopsychosocial issues associated with the individuals' decision to adopt a healthy behavior. This model is also based on some theories of Psychology, such as Albert Bandura's social cognitive theory. The key concepts in Pender's model are the person, who is a biopsychosocial organism that is partially shaped by the environment and seeks environments where their characteristics are easily expressed; the environment, which is a social, cultural, and physical context in which life unfolds and that can be shaped to facilitate healthier behaviors; nursing, which collaborates with the community, individuals, and families to create an environment that promotes health and well-being; health, as behaviors that involve self-care, satisfying relationships, and attitudes that promote a healthy and structured environment; and illness, either acute or chronic, which can hinder or facilitate the adoption of healthy attitudes . Therefore, Pender's health promotion model joins Peplau's theory in the mental health promotion phenomenon because it helps the nurse to understand the factors underlying the biopsychosocial process which influence the individual's adoption of a healthy lifestyle so that nurses can propose the necessary tools for changing this behavior. Meleis' transitions theory also complements the discussion of these two theories because it argues that individuals must incorporate new issues in their lives to adopt a new lifestyle. This process requires acquiring new knowledge, as well as changing behaviors and how
one defines oneself, that is, it puts forward important tools for healthier transitions in various aspects of life . Thus, there are different types of transitions because this process is very complex and unique. They may be related to a change in the developmental phase, a life situation, a health/illness process, or issues involving the social, political or economic environment of the individuals. Moreover, there are also different patterns, that is, transitions can happen in a single moment, in a simultaneous or sequential manner, and they may be related or unrelated. Finally, these transitions have properties, including critical points and events, change and difference, time span, awareness, and engagement . For nurses to be able to understand what patients go through during the transition processes, they must first identify their personal characteristics and the characteristics of the society and community where they live, as these factors can facilitate or hinder the transition process which involves rebuilding their identity, changing behaviors, and applying new skills in their life . Finally, it is essential to assess the indicators showing how the individual responds to the transition process in order to identify if this process promotes their health and well-being or leads to risks and situations of vulnerability . In this way, these indicators may relate to how the individual who experiences this process interacts with the people around her/him such as family and health professionals; how the individual feels attached to them; how the individual is situated in time; and the coping strategies used in this process . To assess the outcomes of this process, it is important to assess how individuals master the new skills and rebuild their identity, achieving a healthy transition process. Moreover, to ensure that these outcomes are achieved, the nurse should be present throughout the process and provide knowledge to the individuals experiencing it and those around them, promoting health and well-being . In Meleis' transitions theory, nurses have tools to better understand the factors involved in a life transition process and promote health.
For a successful educational intervention, they should be aware of the characteristics of this process, the subject experiencing it, and the place where she/he lives. In Roy's adaptation model, it is possible to reflect on the adaptive modes of the individual as a unique person or as a group, and how nurses can help them achieve a healthier adaptation. Roy identifies four adaptive modes. The first is called the physiologic-physical mode, which includes the basic needs such as nutrition, oxygenation, activity and rest, elimination, and protection. Another adaptive mode is self-concept, which is the need to identify oneself as a unique being, with one's own identity, including the physical self (body sensation and body image) and the personal self (self-consistency, self-ideal, and moral-ethical-spiritual self; ). The role function is an adaptive mode related to how the individual integrates a social role and the need to know one's role in society so that one can act in a specific manner. The last adaptive mode -interdependence -is related to the nurse's role in giving and receiving affection, respect, love, and motivation, which can also involve significant others, support systems, the infrastructure, and the resources. It can be influenced by both external factors, such as culture and politics, and internal factors, such as principles and visions. According to Roy's theory , the nurse plays a key role in health promotion by promoting adaptations, thus nursing would be the science and practice capable of improving the adaptation skills and seeking transformations in the environment in which the individual lives, the individual her/himself, and her/his group. Her theory creates a positive encounter with the above-mentioned theories and reinforces the meaning of mental health promotion because, by knowing the individual's adaptive modes, we are able to propose personal strategies for solving and coping with problems and promoting well-being and self-esteem. After analyzing the contributions of the theory of interpersonal relations, the health promotion model, the transitions theory, and the adaptation model based on the perspective of the philosophical movement of post-modernism, and taking as reference WHO'S defi-
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nition of mental health promotion (2016c), Figure 1 was designed with the purpose of showing these theories' contributions, which converge with WHO's definition. By reflection on these theories, we observed that nurses should have a comprehensive approach towards the patient to promote mental health, taking into account that people are biopsychosocial beings, that is, they are shaped by the environment where they live, influenced by their family, society, and culture, and undergo life transitions such as their physical and psychosocial development. To achieve this, they need to adapt to these transitions and the environment where they live, as can be seen in the circle shown on the right in Figure 1 . Thus, with this comprehensive approach, the nurse is prepared to propose mental health promotion strategies, as shown in the above-mentioned theories. These strategies involve the promotion of well-being and health, the introduction of new knowledge and skills, the development of interpersonal relations between the nurse and the patient, the promotion of a healthy growth, development, and lifestyle, the promotion of a healthy environment, the recognition of the individual's autonomy, the role of public policies, the promotion of interdependence, and helping the individual to perceive him/herself as an agent who promotes her/his own health, among other activities shown on the left in Figure 1 . 
Conclusion
By exploring the different theoretical contributions of Peplau's theory of interpersonal relations, Pender's health promotion model, Meleis' transitions theory, and Roy's adaptation model, it was possible to realize that mental health promotion is a complex phe-
nomenon which should be reflected upon using similarly complex theories. Therefore, some contributions of the theories proposed for mental health promotion should be highlighted, such as the importance of building effective interpersonal relations between nurses and patients, as proposed by Peplau, looking at people as biopsychosocial beings, according to Pender, as well as understanding that the person undergoes transitions, according to Meleis, and needs support to adopt healthier behaviors, as proposed by Roy. In this way, to strengthen nursing leadership in mental health promotion, it is essential to reinforce the theoretical contributions of nursing, which propose strategies on how to build healthy life projects, create environments that promote a culture of peace, the integration of communities, and a collective approach, and propose policies to strengthen nursing leadership in mental health promotion. If we do this, it will be possible to strengthen and change attitudes and lifestyles, based on the theoretical contributions of nursing, for a broad implementation of this process in the search for a positive, scientific nursing leadership. 
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Resumen
Marco contextual: La promoción de la salud mental constituye un fenómeno importante para las ciencias de la enfermería. Esto requiere una mirada a las teorías de la enfermería, ya que las pruebas, a pesar de indicar la eficacia de las intervenciones en ese ámbito, se fundamentan poco en las teorías de la enfermería. Objetivo: Explorar diferentes contribuciones teóricas de la enfermería, tomando como referencia el fenómeno de la promoción de la salud mental. Principales temas en análisis: Promoción de la salud mental, la perspectiva filosófica del posmodernismo, la teoría de las relaciones interpersonales, la teoría modelo de promoción de la salud, la teoría de las transiciones y la teoría modelo de adaptación y sus contribuciones en la promoción de la salud mental. Conclusión: Se subrayan algunas contribuciones teó-ricas para la promoción de la salud mental, como la importancia de construir relaciones interpersonales con el sujeto que debe ser cuidado, de acuerdo con Peplau; identificar al sujeto como un ser biopsicosocial, como propone Pender; que pasa por transiciones, según Meleis; y que, para ello, necesita apoyo para adaptarse y adoptar comportamientos más saludables, de acuerdo con Roy. Perspetiva filosófica para o fenómeno da promoção em saúde mental O fenómeno da promoção da saúde mental vai ser explorado à luz da perspetiva filosófica do pós-modernismo. No olhar do pós-modernismo, as pessoas são vistas como consequência ou resultado de processos sociais e históricos, o que traduz uma abordagem muito positiva para a filosofia, uma vez que perspetiva a criação de espaço para a diversidade e inclusão, influenciando desse modo o desenvolvimento do conhecimento nas ciências da enfermagem no final do século XX . Este novo ponto de vista da enfermagem inclui um reconhecimento frequente de mudanças e da plasticidade dos eventos, regredindo para o contexto mais do que para a autoridade da voz abstrata da teoria. Tal, leva-nos a reconhecer que o conhecimento é construído como um esforço humano que, ao considerar o pluralismo e a ambiguidade, abre espaço para novas possibilidades e questionamentos sobre a verdade dos conceitos, incluindo o conceito de que o conhecimento não é fixo, mas envolve a falibilidade, a autorrevisão e a autorreflexão . Desta forma, o fenómeno da promoção da saúde mental vai ser estudado com as lentes do pós-modernismo, uma vez que a definição de promoção de saúde mental, baseada numa visão positiva (WHO, 2016c), engloba o desenvolvimento de um ambiente e relações saudáveis, sentimentos e atitudes positivas, e a promoção da qualidade de vida por meio de um olhar para a condição humana como um todo. Este pluralismo afasta-se da perspetiva filosófica ocidental, que tem uma visão da saúde mental direcionada para os transtornos mentais e para os deficits.
Desenvolvimento
As teorias de enfermagem na prática do enfermeiro Ao longo da evolução das ciências da enfermagem, em alguns momentos, foi questionado o caráter científico da enfermagem, o que contribuiu para o desenvolvimento de várias teorias como forma de suporte para a prática de enfermagem . Porém, nos dias atuais, existem poucos estudos de enfermagem que descrevem práticas baseadas em teorias atuais da disciplina de enfermagem . Ao contrário, percebe-se que as teorias têm apresentado uma tendência de desaparecimento, não só das pesquisas, mas da formação e da prática, o que pode estar relacionado com o facto de estar a ocorrer um desentendimento sobre o real foco da enfermagem, sobre a sua fundamentação filosófica e a pressão política global de retirar o carácter profissional da enfermagem . Tal, pode fazer com que a enfermagem fique destinada a ser apenas um conjunto de tarefas, tomada por regras e decisões propostas por outros, e não mais uma profissão essencial no cuidado dos utentes e das suas famílias . Desta forma, as teorias de enfermagem não devem ser desvalorizadas, mas sim fortalecidas, tanto na formação do enfermeiro como na prática quotidiana com o objetivo de promover e melhorar o estado de saúde das
Contributos das teorias de enfermagem na prática da promoção de saúde mental pessoas e grupos e não apenas aumentar os indicadores e a produtividade, pois as ciências da enfermagem devem basear-se em pressupostos teóricos . Assim, explorar estas diferentes contribuições teóricas da enfermagem, tomando como referência o fenómeno da promoção da saúde mental, permitir-nos-á refletir sobre uma estratégia de cuidado liderada por enfermeiros (WHO, 2016a), ainda pouco explorada nas ciências da enfermagem.
A teoria das relações interpessoais, a teoria modelo da promoção da saúde, a teoria das transições e a teoria modelo de adaptação, na prática da promoção da saúde mental Nos últimos anos, diversas publicações da WHO e de outros grupos, como o Grupo Parlamentar Multipartidário para a Saúde Mundial, definiram a agenda da cobertura universal de saúde através de estratégias de promoção de saúde física e mental e bem-estar, acesso igualitário aos serviços de saúde, e o fortalecimento da enfermagem, uma vez que o enfermeiro é o maior grupo de profissionais de saúde e desempenha um papel fundamental na implementação destas estratégias em todo o mundo (WHO, 2016a; All-Party Parliamentary Group on Global Health, 2016). Desta forma, é essencial que os enfermeiros possam ter acesso à educação de qualidade, à informação, e usem as teorias, além das evidências, como base para a proposição de estratégias de promoção da saúde mental. Estas teorias permitem uma reflexão sobre a amplitude do olhar que devemos ter ao propor estratégias que envolvam a promoção de comportamentos mais saudáveis pelo sujeito, pelos seus familiares e pela comunidade onde vive. Algumas autoras basearam as suas teorias nas contribuições da Psicologia. Por exemplo, Hildegard Peplau utilizou as teorias de Sullivan e Freud como base teórica para o seu modelo, sendo a primeira enfermeira a dar contribuições teóricas no âmbito da enfermagem psiquiátrica.
De acordo com a teoria de Peplau, as relações interpessoais são essenciais para que pacientes e enfermeiros cresçam e se desenvolvam juntos, por isso é um processo dinâmico que deve ocorrer durante o processo de assistência de enfermagem. Outros agentes importantes neste processo são a família, a cultura, a sociedade e o lugar onde essas mudanças ocorrem (Peplau, 1990) . Para que esta relação interpessoal exista, Peplau propõe um processo de quatro fases: orientação, identificação, exploração e resolução. A primeira fase -orientação -é o momento da primeira interação em que o enfermeiro identificará as necessidades e informações dos pacientes sobre o problema que estão a vivenciar. Após obter essa informação, o enfermeiro e os demais membros da equipa poderão orientar o paciente sobre o problema, levando em consideração sentimentos como a ansiedade. Na segunda fase -identificação -o enfermeiro ajudará o paciente a identificar as principais estratégias para atender às suas necessidades. A terceira fase -exploração -é o momento em que a relação enfermeiro-paciente deve ser fortalecida e explorada o máximo possível para alcançar os melhores resultados, como tornar-se mais independente e fazer pleno uso dos serviços. Neste momento, a enfermeira continua a ajudar o paciente a satisfazer as suas necessidades e a estabelecer novas metas de vida. A quarta e última fase -a resolução -é o momento em que os pacientes gradualmente se afastam e quebram laços com aqueles que os ajudaram e se sentem capacitados para resolver os seus problemas sozinhos. Esta fase é alcançada após as demais fases terem sido completadas com sucesso (Peplau, 1990) . Cabe ressaltar que, embora a teoria de Peplau não aborde o conceito de promoção da saúde, a autora propõe o desenvolvimento gradual de um relacionamento interpessoal entre enfermeiros e pacientes, no qual será possível ao enfermeiro auxiliar o paciente a identificar necessidades específicas para alcançar a sua independência e autonomia, e fornecer-lhe ferramentas que promovam a sua saúde física e mental. O modelo de promoção da saúde de Nola Pender vai além e fornece ferramentas para a compreensão das questões biopsicossociais associadas à decisão dos indivíduos de adotar um comportamento saudável. Este modelo também é baseado em algumas teorias da psicologia, como a teoria cognitiva social de Albert Bandura. Os prin-
cipais conceitos no modelo de Pender são a pessoa, que é um organismo biopsicossocial que é parcialmente moldado pelo ambiente e procura ambientes onde as suas características são facilmente expressas; o ambiente, que é um contexto social, cultural e físico no qual a vida se desdobra e que pode ser moldada para facilitar comportamentos mais saudáveis; a enfermagem, que colabora com a comunidade, indivíduos e famílias para criar um ambiente que promova a saúde e o bem-estar; a saúde, como comportamentos que envolvem o autocuidado, relacionamentos satisfatórios e atitudes que promovam um ambiente saudável e estruturado; e a doença, aguda ou cró-nica, que pode dificultar ou facilitar a adoção de atitudes saudáveis . Desta forma, a teoria modelo de promoção da saúde de Nola Pender junta-se à teoria de Peplau no que concerne ao fenómeno da promoção da saúde mental, pois auxilia o enfermeiro a compreender os fatores relacionados com o processo biopsicossocial que influenciam o comportamento do sujeito a ter um estilo de vida saudável, para que se possam propor ferramentas necessárias para a mudança nesse comportamento. A teoria das transições de Meleis também complementa a discussão das duas teorias apresentadas anteriormente, pois defende que, para o sujeito passar para uma nova forma de viver, é essencial que ele incorpore novas questões na sua vida, o que envolve a aquisição de novos conhecimentos, a mudança de comportamentos, e que mude a forma como se define a si mesmo, ou seja, apresenta ferramentas importantes para que as transições que ocorrem em vários aspetos da vida sejam mais saudáveis . Assim, por este processo das transições ser tão complexo e singular, estas podem ter naturezas diversas. Podem estar relacionadas com uma mudança da fase de desenvolvimento do sujeito, com alguma situação de vida, com um processo de saúde/doença, ou com questões que envolvam o seu ambiente social, político ou económico. Além disso, os padrões podem ser diversos, ou seja, as transições podem acontecer num único momento, de forma simultânea ou numa sequência, estando ou não relacionadas entre si. Por fim, estas transições possuem propriedades, como os eventos e pontos críticos, a sua mudança e diferença, o espaço temporal dessa transição, a consciencialização e o empenho . Para que seja possível a compreensão do enfermeiro quanto ao que é vivenciado pelo sujeito nos processos de transição, é importante que se faça um trabalho de reconhecimento das suas características pessoais e da sociedade e comunidade em que vive, pois esses condicionantes podem facilitar ou dificultar o processo de transição que envolve a reconstrução da sua identidade, a modificação de comportamentos e a inserção de novas habilidades na sua vida . Por fim, é essencial avaliar os indicadores que mostram como o indivíduo responde ao processo de transição, a fim de identificar se esse processo promove a sua saúde e bem-estar ou leva a riscos e situações de vulnerabilidade . Desta forma, esses indicadores podem estar relacionados com a forma como o indivíduo que vivencia esse processo interage com as pessoas ao seu redor, como familiares e profissionais de saúde; como o indivíduo se sente ligado a eles; como o indivíduo está situado no tempo; e as estratégias de enfrentamento utilizadas nesse processo . Para avaliar os resultados neste processo é importante avaliar a forma como o indivíduo domina as novas habilidades e como ele reconstrói a sua identidade, definindo, assim, um processo de transição saudável. Além disso, para garantir que esses resultados sejam alcançados, o enfermeiro deve estar presente durante todo o processo e fornecer conhecimento aos indivíduos que o vivenciam e àqueles que o rodeiam, promovendo saúde e bem-estar . 
Figura 1.
A promoção da saúde mental à luz da corrente filosófica do pós-modernismo e da teoria das relações interpessoais, teoria modelo de promoção da saúde, teoria das transições e teoria modelo de adaptação.
Desta forma, a Figura 1, foi elaborada com base nas contribuições teóricas das teorias apresentadas, mostra a importância de considerarmos o significado ampliado da pessoa a ser cuidada, para identificarmos estratégias de promoção da saúde mental, propostas por essas teorias, que podem ser realizadas por enfermeiros na prática e que convergem com o conceito de promoção da saúde mental proposto pela WHO (2016c).
Conclusão
Ao explorar as diferentes contribuições teóricas de enfermagem da teoria das relações interpessoais de Peplau, da teoria modelo de promoção da saúde de Pender, da teoria das transições de Meleis e da teoria modelo de adaptação de Roy, foi possível perceber que a promoção da saúde mental trata-se de um fenómeno complexo, sobre o qual não seria possível refletir sem ter como base teorias também complexas. Salientam-se, assim, algumas contribuições das teorias propostas para a promoção da saúde mental, como a importância de se construírem relações interpessoais eficazes entre o enfermeiro e o indivíduo a ser cuidado, conforme proposto por Peplau, considerando as pessoas como seres biopsicossociais, conforme Pender, entender que a pessoa passa por transições, de acordo com Meleis, e que precisam de apoio para que possam adaptar-se de modo a adotar comportamentos mais saudáveis, como proposto por Roy. Desta forma, para que se possa reforçar a liderança da enfermagem na promoção da saúde mental, é essencial reforçar as contribuições teóricas da enfermagem, que apontam para estratégias que auxiliem na construção de projetos de vida saudá-veis, na construção de ambientes que promovam uma cultura de paz, no estímulo à integração das comunidades, na promoção de uma abordagem coletiva, e na proposição de políticas que fortaleçam a prática de liderança de enfermagem na promoção da saúde mental, para que assim possamos reforçar e modificar atitudes e práticas de vida, sempre com base nas contribuições teóricas de enfermagem, para uma ampla implementação deste processo, em busca de uma liderança de enfermagem científica e positiva. 
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